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本研究は種子散布について観察された新しい知見を記載することを目的としたもので，中西（1999）に続
くものである。































Fig. 2. Clustered seedlings of Ipomoea lacunosa.
Fig. 3. Results of buoyancy test in seeds and fruits of Ipomoea lacunosa which were soaked 
into sea water. Error bars indicate standard deviation.





たにユリ科アマナ属のアマナAmana edulis (Miq.) Hondaとビャクダン科カナビキソウ属のカナビキソウ
Thesium chinense Turcz.がアリ散布植物であることを認めた。
アマナは果実が熟すにつれて果茎が倒れ，果実は地表面におかれる。このような形態はアリ散布植物によく
見られ，アリに種子を提示する効果があると考えられている（Beattie and Lyons 1975）。中山ほか（2000）
の種子写真集の図1759にもあるように種子には乳白色をしたエライオソームがある（Fig. 4, A）。また，生
育地でトビイロシワアリTetramorium tsushimae EmeryとオオズアリPheidole noda Fr. Smithがこの種
子を運んでいるのを確認した。暖温帯ではアリ散布植物の散布時期は5月下旬から7月中旬に多いが（中西
1988），アマナの種子散布は4月中旬から下旬であった。この時期の日最高気温は20℃以下の日も多く，アマ
ナのアリによる散布は，日々の気温に大きく影響を受けているであろう（Robert et al. 2011）。










This study adds the following data on seed dispersal to those by Nakanishi (1999).
1. Lathraea japonica Miq. (Scrophulariaceae) autochorously dispersed its seeds. The fruits blew the 
seeds as far as 200 cm, while the mean dispersal distance was 110.1 cm.
2. Ipomoea lacunosa L. (Convolvulaceae) had partial seed dispersal by sea current (sea-dispersal). 
Seedlings occasionally grew on the drift line of beaches. Two or more individuals were often aggre-
gated, suggesting that these seedlings are directly germinated from a stranded fruit. A buoyancy 
test in seawater showed that the seeds sank within a day, while about half of fruits remained 
buoyant for a month.
3. Amana edulis (Miq.) Honda (Liliaceae) and Thesium chinense Turcz. (Santalaceae) were new-
ly confirmed to be ant-dispersed. Ripened fruits of A. edulis were placed on the ground because the 
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scape becomes procumbent as the fruit ripens. The basal part of T. chinense fruit is lacteous in color 
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